













split the Confederacy, to leave it crippled and forever humbled, the Great Invader
marched ... leaving behind him a path of destruction sixty miles wide, from Atlanta






















































Home from their lost adventure 戦に破れ、ぼろぼろになって
came the tattered Cavaliers ... 南部兵たちは帰郷してきた。
Grimly they came hobbling back 険しい顔つきで足を引きずり、
to the desolation that had once かつては優雅と富の地が








And with them came another そして、彼らとともに、これまで戦った
invader ... more cruel and vicious どの相手よりもさらに、




























Bring the good old bugle, boys, we'll sing another song
Sing it with a spirit that will start the world along
Sing it as we used to sing it, 50,000 strong
While we were marching through Georgia.
Chorus
Hurrah! Hurrah! we bring the jubilee! 
Hurrah! Hurrah! the flag that makes you free!
So we sang the chorus from Atlanta to the sea



































る者がいた。彼は「40エーカーとラバ1頭（40 acres and a mule）」と書かれた
プラカードを掲げ、大声で「君たちにこれを提供する」と訴えていた。その理
由は「われわれは君たちの友であり、君たちには投票権が与えられるが、その
時には友がするように投票してくれるだろうから」Because we're your friends



























































































































投票権を行使しようとした黒人を殺害するに至った。1870 年と 71 年に連邦議会
は（平等）強制法（黒人に平等の権利を認めた）憲法修正 14 条 (Fourteenth



























in De Cold Ground,1852）に替えられている。この変更はスクリプトで行われて
いる。
Massa's in De Cold Ground
1
Round de meadows am a ringing
De darkey's mournful song
20 英文学論叢　第59号
While de mocking bird am singing
Happy as de day am long
Where de ivy am a creeping
O'er de grassy mound
Dare old massa am sleeping
Sleeping in de cold, cold graound
(chorus)
Down in de cornfield
Hear dat mournful sound
All de darkeys am a weeping






























































The Bonnie Blue Flag
We are a band of brothers and native to the soil
Fighting for our Liberty, With treasure, blood and toil
And when our rights were threatened, the cry rose near and far




For Southern rights, hurrah!




















“For He's a Jolly Good Fellow”を唄う。この歌は"Happy Birthday to You"
についで誕生日によく唄われる歌である。アメリカでは1862年にはすでに
唄われていた。
For He's a Jolly Good Fellow
For he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow
For he's a jolly good fellow (pause), which nobody can deny
Which nobody can deny, which nobody can deny
For he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow





































れていて、それは“She(who) wept with delight when you gave her a smile And








Oh don't you remember sweet Alice, Ben Bolt
Sweet Alice whose hair was so brown 
Who wept with delight when you gave her a smile  
And trembled with fear at your frown?  
In the old church yard in the valley, Ben Bolt 
In a corner obscure and alone 
They have fitted a slab of granite so gray 






























































































































画面10 2人 大木（樫）の右 日没（夕焼け）
（ジェラルドとスカーレット）
画面33 1人（スカーレット） 大木（樫）の左 夜明け（日の出）
画面45 1人（スカーレット） 大木（樫）の右 日没（夕焼け）
そして、決定的な違いは画面10、33が物語のなかで現実に存在する光景であ
るのに対して、画面45はスカーレットの心のなかに聞こえてきたジェラルド、
35映画『風と共に去りぬ』トリヴィア
アシュリー、レットの声によって喚起された、あくまでも心のなかでの光景で
あることだ。彼女が故郷タラに戻るのは早くとも「明日」であるから、これは
スカーレットの心の中に写し出された未来の光景でなくてはならない。
ちなみに、原作（小説）は次のように終わっている。
「いま考えるのはよそう」と、彼女はみじめな気持に落ち込むのを必死にお
さえ、つきあげる苦痛を防ぐ方法を何とか見つけ出そうと、大きな声で叫
んだ。「――そうだ、明日、タラへ帰ろう」そう思うと、いくらか元気が出
た。
かつて彼女は、恐怖と敗北のなかで、タラへ帰った。そして、武装して、
その防壁から、勝利をめざして、力強く出発したのだ。一度やったことな
ら、もう一度やれないことはないはずだ。（中略）ただ求めるのは、苦しみ
にそなえて息つくべき場所、傷をいやすべき静かな場所、つぎの戦いのた
めに考えをまとめるべき隠れ家だけだった。タラを考えると、やさしいひ
んやりした手で、心をそっとなでられるように感じた。 （中略）
「みんな、明日、タラで考えることにしよう。そうすれば、なんとか耐えら
れるだろう。明日、レットをとりもどす方法を考えよう。明日はまた明日
の陽が照るのだ」。（ミッチェル『風と共に去りぬ』大久保康雄、竹内道之
助訳（新潮文庫）⑤第5部63章pp.491-492.）
小説では、具体的に映画の画面10のような光景がスカーレットの心（目）に
浮かぶとは記されていない。よって、画面45は映画的工夫による「仮想現実」
(virtual reality)と言えるものである。
